




















I’ve been researched about family resilience, which enhance people in difficulties rebound to make growth.
In this paper, I’ll introduce long­term family interviews in which a family takes care of a person with high
brain disabilities in his fifties. Although such people and their families settle down in­home living peacefully
after long journey, the next challenges like their ageing are watching for them. Family resilience is the help­
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レスウェルとクラブトリー 2016 : 5）5）と言われる方
法を採用し、聞き取り調査の実証的研究の可能性を探
ることも本研究の課題とした。
ing concept for them to survive such severe and long-term adversity. For verifying this, I focus on the trans-
formation of the family structure【power, alliance, boarder】and the communication which are often utilized
as the assessment tools of family therapy, and I analyzed their conversation. I adopt the conversion mixed
design which try to do the quantitizing qualitative data in order to enhance reliability of this research. As the
results, it becomes clear that the family communication, to some extent, reflects the change of the transfor-
mation of family structure which means the change of family relationships. And they keep equilibrium be-
tween morphogenesis and morphstatics. I assume these movements themselves are family resilience. In this
study, it becomes clear that recognizing the strength of family resilience of people with disabilities.
● ● ○ Key words 系時的聞き取り調査 long-term interview／家族レジリエンス family resilience／混合研究法
mixed method research／変換型混合デザイン conversion mixed design／コミュニケーション communication
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文脈 ③柔軟性の程度 ④組み合わせ ⑤意味やイメ



























































され、A さんの BGM のように繰り返される辛さの訴
え、それを笑いの種にする家族の弾けるような明るさ
に違和感を感じていた。







発言が目立ち、C さんは B さんとの密着関係と A さ
んとの隠れ連合関係を持ち、未だに在宅か施設で悩む
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目まででは、A さんにしても B さんにしても表立っ
図 1 「A さん家族の家族マップの変化」












































意差が見られた（P＜.01）。A さんと B さんでは、1
回目、2回目、3回目と回を追うごとに「否定的」発










でも A さんは B さんに対して否定で受けることが多




















1回目 2回目 3回目 計
発話数 各自％ 発話数 各自％ 発話数 各自％
A さん 80 37.2 209 23.0 244 26.6 533
B さん 112 52.1 425 46.7 508 55.3 1,045
C さん 23 10.7 276 30.3 167 18.2 466
計 215 100 910 100 919 100 2,044
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P（肯定的） N（否定的） T（転換） B（バランスをとる）
個別
発話数 ％ ／全会話数
A さん 1回目 53（66.3） 25（31.2） 1（1.3） 1（1.3） 80 37.2 215
2回目 175（83.7） 31（14.8） 2（1.0） 1（0.5） 209 23.0 910
3回目 195（79.9） 34（14.0） 12（4.9） 3（1.2） 244 26.6 919
B さん 1回目 100（89.2） 9（8.0） 1（1.0） 2（1.8） 112 52.1 215
2回目 371（87.3） 42（9.9） 11（2.6） 1（0.2） 425 46.7 910
3回目 451（88.8） 50（9.8） 6（1.2） 1（0.2） 508 55.3 919
C さん 1回目 20（87.0） 1（4.3） 1（4.3） 1（4.3） 23 10.7 215
2回目 237（85.9） 25（9.1） 3（1.1） 11（4.0） 276 30.3 910
3回目 139（83.2） 20（12.0） 1（0.6） 7（4.2） 167 18.2 919
（かっこ）内は各自の発話数の中での P・N・B・C のパーセンテージ
表 3 「I-I メッセージ」
1回目 2回目 3回目
該当数 ％ ／各発話数 該当数 ％ ／各発話数 該当数 ％ ／各発話数
A さん 57 70.4 80 178 85.2 209 210 86.1 244
B さん 56 50.0 112 187 44.0 425 253 49.8 508
C さん 22 95.6 23 156 56.5 276 108 61,7 167








1回目 24 30.0％ 80 57 50.9 112 3 13.0 23
2回目 32 15.3％ 209 234 55.1 425 119 43.1 276
3回目 27 11.1％ 244 240 40.1 508 50 32.9 167














A さん 40 49.3％ 18.6％ 203 56.2％ 22.3％ 190 65.1％ 20.7％
B さん 8 9.9％ 3.7％ 72 19.9％ 7.9％ 24 8.2％ 2.6％
C さん 33 40.7％ 15.3％ 86 23.8％ 9.5％ 78 26.7％ 8.5％
計 81 37.7％ 361 40.7％ 292 31.8％
● ● ○ 家族の変容における家族レジリエンスを読み解く－中途障害者家族の系時的聞き取り調査の会話の分析から－
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もに「I-I メッセージ」の数は増加した。3回目では
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